



















































































      
 
A Comparative Study of the Prohibition of Killing of 





The life-killing prohibition is a Buddhist precept and an important point 
for Buddhist culture. It is not only an important moral standard of 
Buddhism but also a modern Buddhist living principle. This thesis will 
discuss the history of Buddhist life-killing prohibition between China and 
Japan during the period of the introduction from East Asia to the 10th 
century, therefore making a comparative study of the Buddhist culture 
between China and Japan. 
The scope of the study dates back to the 10th century, when is the Tang 
Dynasty death. After the death of the Tang Dynasty, society had been 
constantly at war because to the Song Dynasty always combated to unify 
China. Meanwhile, the Japanese society is in the middle of peace and they 
terminated their envoys to China, so the Japanese monks opened the 
process to China to learn Buddhist culture at private expense. That means 
the international cultural exchanges was cut off between China and Japan 
until the death of Tang Dynasty. However there has been a large-scale 
transformation in the nature of Chinese Buddhism from the Song Dynasty, 
      
 
and the society emerged combination of Zen and Pure Land Teachings as 
the mainstream meaning ideology. Under the influence of Zen culture, 
monastic rules began to replace the Buddhist precepts of India to regulate 
the daily life of monks. In the Japanese society,there was a tendency of 
Buddhism to despise the precepts after the 10th century, the national 
Buddhist system began to ease, and the development environment of 
Buddhism changed accordingly. Therefore, the author will analyze the 
Buddhist life-killing prohibition around the 10th century.  
This thesis will analyze the similarities and differences of The Buddhist 
culture about prohibition type, method and purpose between of China and 
Japan, which is based on the collection of historical data, such as the life-
killing prohibition and more in-depth prohibition of meat-eating. 
The chapter contents of this thesis as follow: 
First chapter arranges the advance researches about life-killing 
prohibition. On this basis, this thesis will expound the research method and 
purpose and then point out the problems that have not been solved yet, such 
as, most of the research is conducted from the perspective of Buddhist 
teachings and precepts, especially in the study of the life-killing prohibition, 
but there is little research and analysis on the relationship between 
Confucianism, Taoism and social system. 
Second chapter studies the life killing in traditional religious culture  
before Buddhism was introduced into China. Especially with the center of 
      
 
Confucianism and Taoist thought to point out China’s thought of life-
killing prohibition is the definitive ideology and culture before Buddhism 
came. The definition refers to a temporary prohibition of behavior for 
species of sacrifice according to certain seasons. At that time, Chinese life-
killing behavior was formed on the basis of the moral concept of 
benevolence in Confucianism. Meanwhile, this chapter studies the animals 
as sacrifices in Taoist culture and three priorities history record of life-
killing, meat prohibition and release after Buddhism came, analyze the 
influence between the five commandments of Buddhism, the five 
commandments of six fasts and the three long fasts. All the study will base 
on the historical data and according to the prohibition in type, way and 
purpose as the core analysis. 
Third chapter studies the viewpoint of the history of Buddhist thought 
and social system which is based on Japan’s life-killing, meat prohibition, 
and the release of the temple in the Eight-Year Palace after Buddhism 
spread to Japan. Meanwhile this chapter will study the political and social 
system which is based on no killing precepts, full precepts, and absorption 
of Mahayana precepts. The analysis points are also according to the 
prohibition in type, way and purpose. 
Fourth chapter compare to discuss the purpose and methods and 
influences of life-killing prohibition in Buddhist culture between China 
and Japan. Before the Buddhism came, Chinese life-killing prohibition is 
      
 
a behavior prayer for agricultural production, but which is not at all in 
Japan. When the Buddhism introduced to Japan, the behavior of life-killing 
prohibition and release was prevalent, which is influenced by 
Buddhist texts, such as, Buddhist commandment, "King of the Golden 
Light", "Van Gogh" and so on. It’s a matter of courses that killing was 
forbidden in the temple, even countries often enact laws forbidding the 
killing of living things. 
In China there is a lot of private release, but that is very little in Japan. 
This phenomenon can be said that the result of a change in 
Chinese folkloric fasting against killing. However it was developed on the 
basis of the system of life-killing prohibition and law in Japan. From the 
viewpoint of purpose, there are many cases of killing in order to pray for 
rain on both two countries. In China, life-killing is forbidden on the 
emperor’s birthday which is the main feature of new life-killing prohibition 
policy. However, it will kill living things when there happens something 
like the disease, the ghost, and the natural disaster, which is the main 
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1 『大正新脩大蔵経』 第１０巻 １８５頁ｃ。  
2 『同上』 第１８巻 ３９頁 a。 
3 注 1に同じ。 
4 『梵網経』『大正新脩大蔵経』 第２４巻 １００５頁ｂ。 
5 竺可楨 「論祈雨禁屠与旱災」 『天道与人文』 北京出版社  
２００５年 １５５頁。 
6 邢義田「月令与西漢政治一从尹湾集簿中的（以春令成戸）説起」  
『新史学』第９卷第１期 １９９８年 １９頁。 
7 高恒 「漢代上計制度論考－兼評尹湾漢墓木犢（集薄）」 『東南文化』 
 １９９９年 ７６～８３頁。 
8 高恒 「漢壁書（四時月令五十条）論考」 『秦漢木犢中法政文書輯考』 社会科学
出版社 ２００８年 ２３９～２６１頁。 
9 (法)蘇遠鳴 「道教の十斎日」 『古岡博士還歴記念道教研究論集』 東京出版社  
１９７７年版 １～２１頁。 
10 王韵 『中華文化論壇』 ２００２年第３期 ６７～７０頁。 
11 趙水静 『唐史論叢』 ２０１６年第２期 ９４～１０４頁。 
12 劉淑芬 『中古的佛教与社会』 上海古籍 ２００８年。 
13 『道端良秀著作集』第７巻に殺生禁断・肉食禁断に関する論考が集められている。 
14 道端良秀 『中国仏教思想史の研究』 平楽寺書店 １９７９年 ２２８～２３０頁。 
15  和辻哲郎 『日本精神史研究』 岩波文庫 １９２６年 「序言」。 
16 平川彰 『日本仏教と中国仏教』 第八巻 春秋社  
１９９１年１１月３０日 ３３７～３４１頁。 
17 石田瑞磨 『日本仏教思想研究１ 戒律の研究』 法藏館 １９８６年。  
18 船山徹 『六朝隋唐仏教展開史』 法臧館 １～２７９頁。 
19 末木文美士 『日本仏教思想史論考』 大蔵出版株式会社  
１９９３年４月８日 ７～２３頁。 





















































 春三月甲乙、不可以殺、天所以張生時。  （一０二背/六五反） 
 夏三月丙丁、不可以殺、天所以張生時。  （一０三背/六四反） 
 秋三月庚辛、不可以殺、天所以張生時。  （一０四背/六三反） 











































































是月也、祀不用犧牲、用圭璧、更皮幣。    
 （中略） 



















仲秋之月、其祀門、祭先肝。（中略）食麻與犬、其器廉以深。    
季秋之月、（中略）食麻與犬、其器廉以深。      
















































































































































































































































































































































2 『秦簡牘合集 釈文注釈修訂本』貳 武漢大学簡帛研究中心 湖北省博物館 湖北省
文物考古研究所編  武漢大学出版社 ２０１４年版 ４５５頁。 
3 『秦簡牘合集 釈文注釈修訂本』壹 武漢大学簡帛研究中心 湖北省博物館 湖北省
文物考古研究所編 武漢大学出版社 ２０１４年版 ４２頁。 
4 『礼記』 中華書局 １９９７年。 
5 注４に同じ。 
6 なお、中国の古代祭祀制度については、金子修一 『古代中国と皇帝祭祀』 汲古書院  
２００１年、同氏 『中国古代皇帝祭祀の研究』 岩波書店 ２００６年、 





11 『孟子』 中華書局  １９９７年。 
12 楊伯峻 『論語訳注』 中華書局  １９８０年。 
13 『孟子』「梁惠王章句」上 第六節 中華書局  １９９７年。 
14 注１２に同じ。 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 李延寿 『南史』 中華書局 １９７５年。 
2 注１に同じ。 
3 魏收 『魏書』 中華書局 １９７４年 ２０８頁。 
4 『礼記』「月令」 中華書局 １９９７年。 
5 注３に同じ。 
6 注３に同じ（紀）第八 下。 
7 注３に同じ １９６～２１２頁。 
8 注３に同じ（紀）第九。  
9 注３に同じ（紀）第九。 
10 釋道宣 『廣弘明集』 「断酒肉文」 中華書局 １９６６年。 
11 注１に同じ（伝）第四。 
12 注１に同じ『南史』（紀） 巻一至一〇。  
13 『四分律』 大正新脩大藏經 第４０巻 大正新脩大藏經刊行會 １９６９年４月。 






17 『梵網経』については船山徹『東アジア仏教の生活規則 梵網経 ―最古の形と発展の
歴史―』臨川書店 ２０１７年に詳しい。 
18 『隋書』 巻３２（新校標点版） 中華書局 １９９７年 ９２４頁。 




23  梁武帝の仏教事蹟については森三樹三郎『梁の武帝―仏教王朝の悲劇』平楽寺書店 
１９５６年。 
24  河上麻由子 『古代アジア世界の対外交渉と仏教』 山川出版社  
２０１１年１１月１０日 １０８頁。 
25 李百薬 『北斉書』（紀） 第八 中華書局 １９７２年。 
26 注２５に同じ（紀七）。 
27 注４に同じ。 
28 注１８に同じ 巻二。 
29 注１８に同じ 第二十 刑法。 
30 陳鴻＊ 『全唐文』 中華書局 １９５９年１２月。 
31 王溥 『唐会要』卷第四十一 「断屠釣」 上海古籍 １９９１年１月。 
32 劉粛 『大唐新語』 中華書局 １９８４年 卷１３ １９８頁。 
33 欧陽修 『新唐書』（紀四） 中華書局 １９７５年２月。 
34 「八斎戒」「三長斎」については蓑輪顕量「日本古代における八斎戒の受容」 
『印度学仏教学研究』４８―１ １９９９年。 
35 注３３に同じ（志）第四十六 刑法。 
36 注３３に同じ（紀）第一。 
37 藤吉眞澄 『隋唐時代の仏教と社会』 白帝社 ２００４年。 
38 劉昫 『旧唐書』（紀四） 中華書局 １９７５年５月。  











47 氣賀澤保規 『則天武后』 白帝社 １９９５年による。  
48 注３８に同じ（本紀）。  




53 注３１に同じ。  
54 注３３に同じ（紀五）。  




















75 董作賓 『殷墟文字乙編』 中央研究院歴史語言研究所 北京文史書店 １９４８年。 
76 黄浚 『権力的謊言———中国伝統的政治宗教』 浙江人民出版社 ２０００年１月 
  １９３頁。 
77 范曄 『後漢書』（紀）第四 中華書局 １９７２年６月。 
78 班固 『漢書』 中華書局 １９６２年６月。 
79 沈約 『宋書』 中華書局 １９６３年。 
80 注７９に同じ。 
81 注１に同じ 斉本紀。 












































































































開皇二十年 俀王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 上令
所司訪其風俗 使者言俀王以天爲兄 以日爲弟 天未明時出聽政 跏趺


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貞観１８年（８７６）６月１９日 『類聚三代格』巻２ 造仏々名事６  
太政官符  
応令鎮守府講最勝王経并修吉祥悔過事  




















































































































































天暦２年（９４８）１０月１４日 『日本紀略』  
十四日己丑、遣使石清水宮、令祈申明日放生會. 
 














































1 劉富勝 『中日佛教交流概述[J]』 長春師范学院学報 ２００３年０３期。 
2 『日本古典文学大系 日本書紀 下』 岩波書店（以下の引用も同様）。 
3 竹内理三 『寧楽遺文』上 １９６２年９月 第３８３頁。 
4 東野治之 『上宮聖徳法王帝説』 岩波文庫 １９４１  年２月。  
5 速水侑 『日本仏教史 古代』 吉川弘文館 １８６年２月。 
6 聖徳太子の実在性とその事蹟を疑う学説に大山誠一『＜聖徳太子＞の誕生』吉川弘文
館 １９９９年４月、および同氏編『聖徳太子の真実』平凡社、２００３年１１ 月な
どがあるが、近年石井公成『聖徳太子 実像と伝説の間』春秋社 ２０１６年１ 月に
よる批判がある。 
7 『隋書』 古典研究会 昭和５２年２月。 
8 この記録は『隋書』のみに見え、日本側の資料には載っていない。 
9 『日本書紀』推古３１  年７月条。 
10 安藤更生 『鑑真』 吉川弘文館 昭和６４年２月。 
11 東野治之 『鑑真』 岩波新書 ２００９年１１ 月。 
12 『唐大和上東征伝』。 
13 安藤更生 『前掲書』 １９８頁。 
14 吾聞 『鑑真』 文物出版社 １９８０年２月 ２０３頁。 
15 許鳳儀 『鑑真東渡』 上海人民出版社 ２６７頁。 
16 田村晃祐 『最澄』 吉川弘文館 １９８８年１ 月。 
17 島地大等 『天台教学史』 隆文館 １９８６年３月。 
福田堯穎 『天台学概論』 福田老師 遺徳顕彰会 １９５４年８月。 
18 仲尾俊博 『伝教大師最澄の研究』 永田文昌堂 １９８７年７月。 
19 佐藤眞人「令制神祇祭祀の神饌と動物供犠・仏教」（岡田荘司編『古代文学と隣接諸
学７ 古代の信仰・祭祀』 竹林舎 ２０１８年１０月。 
20 『日本思想大系 律令』 岩波書店による。 
21 井上光貞 『日本古代の王権と祭祀』  東京大学出版会 １９８４年１月。 
22 岡田荘司 『大嘗の祭り』 学生社 １９９０年１０月。 




27 高取正男 『神道の成立』 平凡社 １９７９年 第二章。 




30 『周礼』 中華書店 ２０１４年２月。 
31 佐伯有清 『牛と古代人の生活』 至文堂 １９６７年。 
32 『福井県史』第三章「コシ ワカサと日本海文化」第三節「渡来の神々 漢神の信仰」。 
33  栗原朋信 「犠牲礼についての一考察」『上代日本対外関係の研究』 吉川弘文館  
１９７８年。 
34 井上光貞 『日本古代の王権と祭祀』 ２７～３４頁。 
35 注１４８に同じ。 
36 森本朝美 「『日本霊異記』 にみられる殺牛祭祀 ―中巻第五話 ・ 同二十四話を中
心にして」『仏教史研究』１３ １９８０年。 
37 李成市 「古代朝鮮の殺牛祭祀と国家形成」『古代日本の異文化交流』（鈴木靖民編） 
勉誠出版 ２００８年。 
38 『訳註日本史料 日本後紀』 集英社 ２４頁。 








43 『訳註日本史料 日本後紀』１７２頁。 
44 『訳註日本史料 日本後紀』２８６頁。 
45 佐藤眞人「平安時代前期における神仏隔離の制度化と宮廷仏事」ルチア・ドルチェ、 
三橋正 編『「神仏習合」再考』 勉誠出版 ２０１３年。 
46 『訳註日本史料 日本後紀』４８６頁。 
47 『訳註日本史料 日本後紀』５１０頁。 
48 『訳註日本史料 日本後紀』６２６頁。 
49 『訳註日本史料 日本後紀』６６２頁。 
50 『類聚三代格』巻十六延暦十九年二月三日官符。 
51 『訳註日本史料 日本後紀』８５０頁。 
52 『訳註日本史料 日本後紀』１０２０頁。 








60 『弘法大師伝全集』別巻 所収。 
61 『叡岳要記』（『続群書類従』本）５１  ２頁。 
『新訂増補天台座主記』４５頁。 
62 この時期の延暦寺の動向については佐藤眞人「山王信仰の発展に関する一考察―良源




























































































































































































































1 『大正新脩大蔵経』第５２巻 ２９４頁 a。 
2  平川彰 『インド仏教史 上』 春秋社 １８７４年 ７７～７８頁。 
3 『大正新修大蔵経』第５０巻 ３２５頁ａ および沖本克己編。 
『東アジア仏教史 ０６ 中国Ⅰ』第１章「中国の仏教」 （木村清孝）参照。 
4 鎌田茂雄 『新中国仏教史』 大東出版社 ２００１年 。 
楊 鴻飛 「漢明求法説と朱士行傳の一考察」『印度学仏教学研究』１１―１  
１９６３年。 
5 中国の初期の戒律受容については船山徹『六朝隋唐仏教展開史』 法蔵館  
２０１９年 第二篇第一章「隋唐以前の戒律受容史（概観）」に詳しい。 
6 『大正新修大蔵経』第４９巻 ３３２頁 a。 









































































































































１、『礼記』 中華書局 １９９７年。 
２、李瀚之 『中国皇帝伝』 当代世界出版社 ２０１２年１月。 
３、洪亮吉 『春秋左伝』 中華書局 １９８７年。 
４、『孟子』 中華書局  １９９７年。 
５、班固 『漢書』 中華書局 １９６２年６月。 
６、范曄 『後漢書』 中華書局 １９７２年６月。 
７、沈約 『宋書』 中華書局 １９６３年。 
８、李百薬 『北斉書』 中華書局 １９７２年。 
９、房玄齡 『晋書』 中華書局 １９７４年。 
１０、魏收 『魏書』 中華書局 １９７４年。 
１１、蕭子顯 『南斉書』 中華書局 １９７４年。 
１２、司馬光 『資治通鑑』 中華書局 １９５８年。 
１３、釋道宣 『廣弘明集』 中華書局 １９６６年。 
１４、李延寿 『南史』 中華書局 １９７５年。 
１５、『国訳一切経』和漢撰述部 仏祖統紀。 
１６、魏徴 『随書』 中華書局 １９７３年８月。 
１７、陳鴻＊ 『全唐文』 中華書局 １９５９年１２月。 
１８、王溥 『唐会要』 上海古籍 １９９１年１月。 
１９、歐陽修 『新唐書』 中華書局 １９７５年２月。 
２０、金富軾 著   林英樹 訳 『三国史記』 三一書房 
１９７５年４月。 
２１、一然   金思燁 訳 『三国遺事』 明石書店 
１９９７年１１月。 
２２、重松 明久 『八幡宇佐宮御託宣集』 現代思潮社。 
２３、平川彰 『インド仏教史』上巻 春秋社 １９７４年。 
２４、懐奘 『正法眼蔵随聞記』（和辻哲郎編集・解題）  
岩波文庫１９８２年２月。 
２５、末木文美士 『日本仏教史』 新潮社 １９９６年９月。 
２６、聖厳 『戒律学綱要』 宗教文化出版社 ２００６年１２月。 
２７、鎌田茂雄 『中国仏教史』 岩波書店 １９７８年５月。 
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２８、劉粛 『大唐新語』 中華書局 １９８４年。 
２９、藤吉眞澄 『隋唐時代の仏教と社会』 白帝社 ２００４年１０月。 
３０、平川彰 『日本仏教と中国仏教』 株式会社春秋社  
１９９１年１１月３０日。 
３１、沖本克己 『戒律と清規』 岩浪書店 １９８８年６月１５日。 
３２、栗原朋信 「犠牲礼についての一考察」 
『上代日本対外関係の研究』 吉川弘文館 １９７８年。 
３３、厳耀中 『仏教戒律与中国社会』 上海古籍出版社  
２００７年１１月。 
３４、『仏教辞典』 第二版 岩波書店 ２０１０年１１月１５日。 
３５、釋慧皎撰 『高僧伝』 中華書局 １９８７年８月。 
３６、『扶桑略記』 国史大系 國史大系刊行會 吉川弘文館  
１９２９年。 
３７、保坂俊司 『戒名と日本人―あの世の名前は必要か』 祥伝社  
２００６年９月５日。 
３８、末木文美士 『日本仏教史―思想史としてのアプローチ―』  
新潮社 平成８年９月１日。 
３９、日本仏教学会 『仏教における戒の問題』 平楽寺書店  
１９７５年４月２０日。 
４０、『日本古典文学大系 日本書紀 上』 岩波書店 １９６５年７月。 
４１、宋越倫 役者 熊谷治 『中日民族文化交流史』 弘文堂  
昭和４６年１０月３０日。 
４２、吉川忠夫 『中国人の宗教意識』 創文社 １９９８年７月２０日。 
４３、五味文彦 『殺生と信仰―武士を探る』 角川歴彦書店  
平成９年１月３０日。 
４４、『日本霊異記』 新潮古典集成 １９８４年１２月。 
４５、『日本古典文学大系 日本書紀 下』 岩波書店。１９６７年３月。 
４６、西田長男 『日本神道史研究』 第十巻 古代篇 講談社  
昭和五十三年。 
４７、『日本近代思想体系』 第５巻「宗教と国家」 岩波書店  
１９８８年９月２２日。 
４８、松原祐善 『親鸞と末法思想』 法蔵館 昭和５１年１月１０日。 
４９、高史明 等 『親鸞に出会う』 旺文社 一九八六年一月三０日。 
５０、赤松俊秀 『人物叢書親鸞』 吉川弘文館 昭和六十年六月一日。 
５１、堀池春峰 解説 『唐大和上東征伝』 東大寺刊 昭和３９年。 
５２、平川彰 『最澄 天に応える 高僧伝〈３〉』集英社、１９８５年。 
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５３、大久保良峻 『山家の大師 最澄 日本の名僧〈３〉』 吉川弘文館   
２００４年。 
５４、木村卜堂  『日本と中国の書史』 日本書作家協会 １９７１年。 
５５、森田悌 『日本古代の政治と宗教』 雄山閣出版 １９９７年。 
５６、高明 『大戴礼記今注今訳』 台湾商務印書館 １９８４年版。 
５７、原勝文 『ものがたり戒名』 琵琶書房 １９８４年７月。 
５８、小林大二 『差別戒名の歴史』 雄山閣 １９８７年７月。 
５９、高振農 『中国佛教』 上海社会科学院出版社 １９８６年。 
６０、『新編日本古典文学全集１０］ 小学館 １９９５年９月。 
６１、小峰和明・篠川賢 編  『日本霊異記を読む』  吉川弘文館  
２００４年。 
６２、逵日出典 『神仏習合』 臨川書店 １９８６年８月。 
６３、中嶋隆蔵 『中国の古典 高僧伝 仏陀とともに』 講談社  
１９８９年。 
６４、諏訪義純、中嶋隆蔵訳 『大乗仏典 中国・日本篇１４』  
中央公論社 １９９１年。 
６５、劉林魁 『「廣弘明集」研究』 中国社会科学出版社  
２０１１年６月。 
６６、佐伯有清 『牛と古代人の生活』 至文堂 １９６７年。 
６７、許抗生 『仏教的中国化』 仏教文化出版社 ２００８年８月。 
６８、劉淑芬 『中古的仏教与社会』 上海古籍出版社 ２００８年１月。 
６９、夏金華 『隋唐仏学研究』 上海社会科学出版社  
２０１３年１２月。 
７０、鎌田茂雄 著 『中国仏教史』 東京大学出版会 
 １９８２年-１９９４年。 
７１、頼住光子 『道元の思想―大乗仏教の真髄を読み解く』  
NHKブックス ２０１１年１０月。 
７２、『出三蔵記集』 中華書局 １９９５年１１月。 
７３、頼永海 『中国仏教百科全書』 上海古籍出版社 ２０００年。 
７４、王韵 『中華文化論壇』 ２００２年第３期。  
７５、野尻靖 「律令制支配と放生 殺生禁断」 『続日本紀研究会』     
第２４０号。 
７６、原田信男 『なぜ生命は捧げられるのか、日本の動物供犠』 
  御茶ノ水書房 ２０１２年。 





７８、尹錫南 「２０世紀印度的中国文学と歴史研究[J]』   
東南亜南亜研究 ２０１０年０１期。 
７９、黄宝生 訳注 『梵漢対勘入楞伽経』 中国社会科学出版社  
２０１１年７月。 
８０、道端良秀 『道端良秀中国仏教史全集』 書苑  
１９８５年１１月。 
８１、『大正新修大蔵経』 大集部 大正新脩大藏經刊行會  
１９６３年８月 
８２、『日本思想大系 律令』 岩波書店 １９７６年１２月。 
８３、（漢）毛亨注（漢）鄭玄箋 （唐）孔頴達疏  
『毛詩正義』（十三経注疏） 北京大学出版社２０００ 年版。 
８４、楊天宇 『礼記訳注』 上海古籍出版社 ２００４ 年版。 
８５、井上光貞 『日本古代の王権と祭祀』 同業大学出版会 
１９８４年１１月。 
８７、陳鼓応 『老子訳注及評介·章一』[M] 中華書局１９８４年版。 
８８、楊伯峻 『論語訳注』 中華書局  １９８０年。 
８９、董作賓 『殷墟文字乙編』 中央研究院歴史語言研究所  
北京文史書店 １９４８年。 
９０、黄浚 『権力的謊言———中国伝統的政治宗教』 浙江人民出版社  
２０００年１月。 
９１、『隋書』 巻３２（新校標点版） 中華書局 １９９７年 。  
９２、河上麻由子 『古代アジア世界の対外交渉と仏教』   
山川出版社 ２０１１年１１月１０日。 
９３、劉昫 『旧唐書』（紀四） 中華書局 １９７５年５月。 
９４、劉富勝 『中日佛教交流概述[J]』 長春師范学院学報  
２００３年０３期。 
９５、竹内理三 『寧楽遺文』上 １９６２年９月。 
９６、東野治之 『上宮聖徳法王帝説』岩波文庫 １９４１年２月。  
９７、速水侑 『日本仏教史 古代』吉川弘文館、１９８６年２月。 
９８、石井公成 『聖徳太子 実像と伝説の間』 春秋社  
２０１６年１月。 
９９、大山誠一 『聖徳太子の真実』平凡社 吉川弘文館  
１９９９年４月。 
１００、安藤更生 『鑑真』 吉川弘文館 昭和６４年２月。 
１０１、東野治之 『鑑真』 岩波新書 ２００９年１１月。 
１０２、吾聞 『鑑真』 文物出版社 １９８０年２月。 
１０３、許鳳儀 『鑑真東渡』 上海人民出版社。 
１０４、田村晃祐 『最澄』 吉川弘文館 １９８８年１月。 
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１０５、島地大 等 『天台教学史』 隆文館 １９８６年３月。 
１０６、仲尾俊博 『伝教大師最澄の研究』 永田文昌堂  
１９８７年７月。 
１０７、佐藤眞人 「令制神祇祭祀の神饌と動物供犠・仏教」（岡田荘司
編 『古代文学と隣接諸学７ 古代の信仰・祭祀』 竹林舎 
    ２０１８年１０月。 
１０８、岡田荘司 『大嘗の祭り』 学生社 １９９０年１０月。 
１０９、『類聚三代格』 吉川弘文館 １９６５年８月。 
１１０、岡村秀典 『鏡が語る古代史』 岩波書店 ２０１７年５月。  
１１１、仲尾俊博 『宗教と差別問題』 明石書店 １９８７年４月。 
１１２、東野治之 『遣唐使』 岩波書店 ２００７年１１月。 
１１３、鎌田茂雄 『中国仏教の寺と歴史』 大法輪閣  
１９８２年６月。 
１１４、高崎直道 木村清孝編 『仏教の東漸』 春秋社  
１９９７年２月。  
１１５、平川彰 『大乗仏教入門』 第三文明社 １９９８年２月。 
１１６、竺可楨 「論祈雨禁屠与旱災」 『天道与人文』 北京出版社  
２００５年。  
１１７、邢義田「月令与西漢政治一从尹湾集簿中的（以春令成戸）説
起」 『新史学』第９卷第１期 １９９８年。 
１１８、高恒 「漢代上計制度論考－兼評尹湾漢墓木犢（集薄）」  
『東南文化』 １９９９年。 
１１９、高恒 「漢壁書（四時月令五十条）論考」  
『秦漢木犢中法政文書輯考』 社会科学出版社 ２００８年。 
１２０、(法)蘇遠鳴 「道教の十斎日」 『古岡博士還歴記念道教研究
論集』 東京出版社 １９７７年版。 
１２１、趙水静 『唐史論叢』 ２０１６年第２期。 
１２２、道端良秀 『中国仏教思想史の研究』 平楽寺書店  
１９７９年。 
１２３、和辻哲郎 『日本精神史研究』 岩波文庫 １９２６年。 
１２４、石田瑞磨 『日本仏教思想研究１ 戒律の研究』 法藏館  
１９８６年。  
１２５、船山徹 『六朝隋唐仏教展開史』 法臧館。 
１２６、末木文美士 『日本仏教思想史論考』 大蔵出版株式会社  
１９９３年４月８日。 






１２８、金子修一 『古代中国と皇帝祭祀』 汲古書院 ２００１年。 
１２９、金子修一 『中国古代皇帝祭祀の研究』 岩波書店 
 ２００６年。 
１３０、村秀典 『中国古代王権と祭祀』 学生社 ２００５年。 
１３１、奈良 竜一 「日書」の性格と郷里社会」『専修史学』６０  
２０１６年。 
１３２、『秦簡牘合集 釈文注釈修訂本』貳 武漢大学簡帛研究中心  
湖北省博物館 湖北省文物考古研究所編 武漢大学出版社    
２０１４年版。 
１３３、『秦簡牘合集 釈文注釈修訂本』壹 武漢大学簡帛研究中心  




    １９９７年。 
１３６、安井広済「入楞伽経における肉食の禁止」 
『大谷学報』４３－２ １９６３年。 
１３７、船山徹 『東アジア仏教の生活規則 梵網経 ―最古の形と発展
の歴史―』 臨川書店 ２０１７年。 




１４０、氣賀澤保規 『則天武后』 白帝社 １９９５年。 
１４１、大山誠一 『＜聖徳太子＞の誕生』 吉川弘文館  
１９９９年４月。 
１４２、福田堯穎 『天台学概論』 福田老師 遺徳顕彰会  
１９５４年８月。 
１４３、高取正男 『神道の成立』 平凡社 １９７９年 第二章。 




１４６、森本朝美「 『日本霊異記』 にみられる殺牛祭祀 ―中巻第五
話 ・ 同二十四話を中心にして」 『仏教史研究』１3  
１９８０年。 
１４７、李成市 「古代朝鮮の殺牛祭祀と国家形成」『古代日本の異文化
交流』（鈴木靖民編） 勉誠出版 ２００８年。 
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１４８、西村玲 「日本近世における不殺生思想の展開―『三教放生辨
惑』について」『宗教研究』８９ ２０１５年。 
１４９、楊 鴻飛 「漢明求法説と朱士行傳の一考察」『印度学仏教学研
究』１１-１ １９６３年。 
 
 
